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vABSTRACT
The glass samples of composition 10K2CO3  (90  x) H3BO3 with 10 ≤ x ≤
30, 20Li2CO3  10K2CO3  (70  x) H3BO3  xCu with 0.05 ≤ x ≤ 1.0 and 20Li2CO3
 10K2CO3  (69.9  x) H3BO3  0.1Cu  xSnO2 with 0.05 ≤ x ≤ 0.2 have
successfully been prepared by melt-quenching technique. The samples were analyzed
by X  ray diffraction spectrometer to confirm that the sample is amorphous.  The
energy band gap measurements of the glass samples reveal that, introducing copper
into lithium borate glass reduce the energy band gap of the samples, while the
addition of SnO2 into Cu-doped sample increase the energy band gap. The impact of
SnO2 gives an enhancement in the luminescence intensity by almost 3 times when
0.1 mol% SnO2 was added to 0.1 mol% Cu-doped borate glass.  The peaks shapes
shifted from blue luminescence to blue and green luminescence for Cu-doped and
co-doped samples respectively. The thermoluminescence (TL) properties of Cu-
doped and co-doped with SnO2 glass were investigated in this work. The glow curves
position of Cu-doped and co-doped with SnO2 glass were recorded at 205C and
215C respectively at a heating rate of 20Cs1. In addition, the optimum annealing
procedure of Cu-doped and co-doped with SnO2 glass was 20 min at 400 C and 30
min at 400C respectively. The highest TL intensity of Cu-doped sample was
recorded at Cu concentration of 0.1 mol%. The highest TL intensity for co-doped
with SnO2 glass was observed at SnO2 concentration of 0.1 mol%. The linear
relationship of doseTL intensity was observed for both glass samples for different
doses ranging from 0.5 to 4.0 Gy subjected to 6, 10 and 12 MV X-ray photon
energies and Co60 gamma ray.  The co-doped with SnO2 glass has always higher
TL response compared to Cu-doped glass. The study of fading characteristics shows
that co-doped with SnO2 glass has lower fading compared to Cu-doped glass.
Reproducibility study of both types of glasses show the thermoluminescence
intensity of Cu-doped glass are slowly decreasing about 1.6% with the repeating
readout and about 1.3% for co-doped with SnO2. Study on the TLD sensitivity shows
that the co-doped with SnO2 glass is almost 6 times more sensitive than the Cu-
doped glass.  The TL sensitivity was found as 75 C g1Gy1 and 266 Cg1 Gy1 for
Cu-doped and co-doped with SnO2 glass respectively. The relative energy response
of Cu-doped and co-doped with SnO2 glass have been calculated theoretically for
photon energies up to 1.25 MeV and it is found that the theoretical calculations are in
good agreement with the experimental results. The average value of activation




Sampel kaca dengan komposisi 10K2CO3  (90  x) H3BO3 dengan 10 ≤ x ≤ 30,
20Li2CO3 10K2CO3  (70  x) H3BO3  xCu dengan 0.05 ≤ x ≤ 1.0 dan 20Li2CO3
10K2CO3  (69.9  x) H3BO30.1Cu  xSnO2 dengan 0.05 ≤ x ≤0.2 telah berjaya
dihasilkan menggunakan teknik pelindapan lebur. Sampel dianalisis menggunakan
spektrometer pembelauan sinar-X bagi mengesahkan sampel adalah amorfus.
Pengukuran jurang jalur tenaga menunjukkan bahawa penambahan unsur kuprum ke
dalam sampel kaca litium borat mengurangkan jurang jalur tenaga, manakala jurang
jalur tenaga meningkat selepas SnO2 ditambah dalam sampel kaca. Impak SnO2
meningkatkan keamatan luminesens kepada hampir tiga kali ganda apabila 0.1
mol% SnO2 ditambahkan kepada kaca borat yang didopkan dengan 0.1 mol% Cu.
Bentuk puncak masing-masing teranjak daripada luminesens biru kepada luminesens
biru dan hijau bagi kaca yang didopkan dengan Cu dan diko-dop dengan SnO2. Ciri
termoluminesen (TL) bagi sampel yang didopkan dengan Cu dan yang diko-dopkan
dengan SnO2 dikaji dalam kajian ini. Kedudukan puncak lengkung pijar bagi kaca
yang didopkan dengan Cu dan yang diko-dopkan dengan SnO2 masing-masing
direkodkan pada suhu 205C dan 215C pada kadar pemanasan 20Cs1. Tambahan
lagi, prosedur sepuhlindap optimum bagi kaca yang didop dan yang diko-dop
masing-masing adalah 20 minit pada 400C dan 30 minit pada suhu 400C.
Keamatan TL tertinggi bagi kaca yang didopkan dengan Cu diperhatikan pada
kepekatan Cu 0.1 mol%. Keamatan TL tertinggi bagi kaca yang diko-dopkan dengan
0.1 mol% SnO2 diperolehi pada kepekatan SnO2 0.1 mol%.  Hubungan linear antara
dos-keamatan TL dikaji bagi kedua-dua sampel kaca bagi dos dalam julat 0.5 hingga
4.0 Gy yang didedahkan dengan foton sinar-X bertenaga 9, 10, dan 12 MV dan sinar
gama dari sumber Co-60. Kaca yang diko-dopkan dengan SnO2 sentiasa mempunyai
respon TL yang lebih tinggi berbanding dengan kaca yang didopkan dengan Cu.
Kajian ciri kepudaran menunjukkan kaca yang diko-dopkan dengan SnO2
mempunyai sifat kepudaran yang lebih baik berbanding dengan kaca yang didopkan
dengan Cu. Kajian kebolehgunaan semula bagi kedua-dua jenis kaca menunjukkan
keamatan TL bagi kaca yang didopkkan dengan Cu berkurang secara perlahan kira-
kira 1.6% dan 1.3% bagi kaca yang diko-dopkan dengan SnO2. Kajian kepekaan TL
terhadap kaca menunjukkan kaca yang diko-dopkan dengan SnO2 adalah 6 kali lebih
peka berbanding dengan kaca yang didopkan dengan Cu. Nilai kepekaan masing-
masing adalah 75 Cg1Gy1 and 266 Cg1 Gy1 bagi kaca yang didopkan  dengan
Cu dan yang diko-dopkan dengan SnO2. Respon tenaga relatif bagi kaca yang
didopkan dengan Cu dan diko-dopkan dengan SnO2 telah dikira secara teori bagi
tenaga foton sehingga 1.25 MeV dan didapati nilai teori mempunyai persamaan yang
yang baik berbanding hasil eksperimen. Nilai purata tenaga pengaktifan dan
frekuensi purata bagi kaca yang didopkan dengan Cu dan yang diko-dopkan dengan
SnO2 juga dikira dalam kajian ini.
